









 In this paper, first, I over-view late second language writing studies, then, I discuss what 
is expected in English writing teaching in college as well as what kind of skill is needed after 
graduation. I report about English III class, where I set my original goal and start point with 
the consideration of the students’ ability. I didn’t use the textbook focusing on improving 
writing ability but the one with DVD images in order to lower their affective filter and tried 
process approach. The students wrote their original passages, which they told impossible at 
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触れる contrastive rhetoric 研究が出現する。） 

























る peer review process や、critical thinking は、
北米の“self”感や individualism を身につけてい













product か process か二者択一ではなく、教育論や
方法論的に広範囲な学術的観点を持った研究に発
展させ、さらに、ESL と EFL 両方の場における実践
研究事例が検証されるべきであると多くの研究者
が 論 じ て い る (Fujieda,2003; Matsuda,2003; 
Santos et al, 2000)。 
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 表１ 職務上必要となるコミュニケーションの形態の 






































































































































































キストに従って DVD を見る前の warming up として
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